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日本で初めて記録されたギヤマンハナクラゲ
Timoides agassizii (Anthomedusae, Pandeidae)の
大量出現と刺症被害
岩永節子1・大城直雅1・久保田　信2
Hydromedusa Timoides agassizii (Anthomedusae, Pandeidae) :
A New Record from Japan with Notes on Blooms and Injuries
Setsuko Iwanaga , Naomasa Oshirol and Shin Kubota2
Abstract The blooms of a hydromedusa, Timoides agassizii (Giyaman-hanakurage
in Japanese) occurred in July, 1999　and June, 2000　0ff the coast of Chinen-son,
Okinawa, Japan. This is a new record of this species from Japan. Morphological
observation was performed for 12　and 10 specimens collected in 1999　and　2000,
respectively. Medusae collected in 1999　were larger (up to　44　mm in umbrella
diameter) than those recorded previously from Maldive Islands and Papua New
Guinea. Because the marginal cirri-like structures probably develop into the
tentacles with growth, prospective tentacle is proposed as a proper term. The
medusa (20 mm in diam.) collected in 2000 matured and produced planulae in a
laboratory aquarium. We suggest that injuries reported from Chinen-son coastal
water in 2000 must be caused by T. agassizii.











1980; Bouillon et al., 1986),また1981年4月
に1個体(Bouillon et al., 1986)がそれぞれ
パプアニューギニアから報告された.さらに,マー
シャル諸島のエニウェトクアトールからも記録さ
れている(Colin and Arneson, 1995).
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Fig. 1. Timoides agassizii collected on July 9, 1999. A: Lateral view showing well extended













































(Bouillon, 1980; Bouillon et al., 1986), -v-










































Table 1. Comparison of morphological characters of Timoides agassizii, collected from Okinawa, Maldive Islands and Papua New
Guinea.
採集地 採集目
Locality Date of collection N
傘径　　　　　　　　求心管数　　　　　　　触手数　　　　　　"擬糸状体"敬
Umbrella diameter(mm)　No. centripetal canals No. tentacles No. "prospective tentacles
mean ±SD(range)　mean ±SD(range)　mean ±SD(range)　mean ±SD(range)
Okinawa Island Jul 9, 1999　　12　32.8±6.4(25.0-44.0)　41.3±8.1(35-62)　　47.4±8.1(35-62)　102.8±25.3(64-151)
Okinawa Island Jun 27, 2000　10 17.3±8.4(5.5-28.0)　30.8±8.2(17-44)　　31.8±5.6(23-44)　　40.9±17.5(16-71)
Maldive IslandsO Jan 8, 1902　　1　20　　　　　　　　　12　　　　　　　　　　32　　　　　　　　　　no data
Papua New Guinea2' Jan,1976-Jun,1977　1　28　　　　　　　　　　26　　　　　　　　　　33　　　　　　　　　　no data
1) Bigelow (1904)による.
2) Bouillon (1978, 1980)による.
1) After Bigelow (1904).




Fig. 2. The "prospective tentacles developing
into tentacles. Note the basal portion of
`prospective tentacles" (arrows) are





































Table 2. Comparison of early symptoms stung by Timoides agassizn and
by Chiropsalmus qadrigatus.
症状　　　　　　ギヤマンハナクラゲ　　　　　　ハブクラゲ
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要　　約
沖縄県知念村において, 1999年7月および
2000年6月にギヤマンハナクラゲTimoides
agassiznの大量出現が日本で初めて確認された.
1999年(12個体)と2000年(10個体)に採集さ
れた標本について形態の計測を行った. 1999年
に採集されたギヤマン-ナクラゲは,これまでに
モルジブ諸島やパプアニューギニアから報告され
たものよりも大型の個体が多かった(最大傘径44
mm).傘縁糸状体様の構造は触手に発達すると
考えられることから, "擬糸状体"という名称を
提唱した. 2000年に採集された傘径約20mmの
ギヤマン-ナクラゲは成熟しており,飼育容器中
でプラヌラ幼生を産した.知念村において2000
年に報告されたクラゲによる刺症被害は,ギヤマ
ン-ナクラゲによるものと推察された.
(2003年5月10日受理)
